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Face and communication:
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“Which side do you choose? Facial asymmetry in trustworthiness 
　―どちらを選ぶ？ 信頼感における顔の左右差―”
Mark Changizi（2AI Labs 共同代表） 
“The self-visible face ―顔に自ずと表れる―”
Bruno Laeng（オスロ大学 教授） 
“The self-loving face ―自分に似た顔を好む：パートナー選択と顔の好み―”
小田　亮（名古屋工業大学 准教授） 













































〈98〉Face and communication: Cognitive basis and its evolution
【研究報告】大久保　街亜（心理科学研究センター研究員）
【講演1】Bruno Laeng 氏
【基調講演】Mark Changizi 氏
【講演2】小田　亮 氏
